









A Study on the Evaluation Vote about Teaching Practice
—Based on the comparison of self-evaluation of the training school evaluation and student—
The purpose of this research, first, the student teaching value from the practice school and 
own value by the student verify whether you agree as well as compare board of education and a 
Koriyama women’s university and college : KGC with an evaluation vote, consider the state of 
the future’s student teaching evaluation vote and propose.
Second, the quality I should have as a teacher through comparison and consideration, the 
item the ability is striking and is satisfying and the item lacking with the evaluation vote of board 
of education and a KGC are grasped and the angle on the future’s guidance in a KGC is made 
clear.
1.The music, the family of fine arts and the student of a homemaking course were parallel 
with the evaluation item of “class management and student guidance” and “the office work 
ability” in the value from the practice school and own value of the student. It’ll be important 
what kind of way I can thrust at “Tsutomu who touches” and “communication ability” with from 
now on, and a further device of a teaching method is desired.
2. It was proposed about a student teaching evaluation vote.
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学校 自己 学校 自己 学校 自己 学校 自己 学校 自己 学校 自己 学校 自己 学校 自己 学校 自己
Ａ 3 6 5 3 2 6 3 3 4 2 4 5 9 9 10 9 5 2
Ｂ 8 5 9 7 12 7 11 9 10 9 9 7 5 4 4 5 9 10
Ｃ 3 3 0 4 0 1 0 1 0 3 1 2 0 1 0 0 0 2
Ｄ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0























学校 自己 学校 自己 学校 自己 学校 自己 学校 自己 学校 自己 学校 自己
Ａ 9 6 6 2 8 4 3 0 3 5 7 5 8 0
Ｂ 0 3 3 6 1 3 6 8 6 3 2 2 1 8
Ｃ 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1
Ｄ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
















学校・自己 人数 学校・自己 人数
4・4 2 4・4 0
3・3 ７ 3・3 1
4・3 3 4・3 ７



























































































































































































95 ～ 100 0 0
90 ～ 94 1 0
85 ～ 89 2 0
80 ～ 84 0 4
75 ～ 79 2 1
70 ～ 74 4 3
65 ～ 69 2 0














































































































































と し て 3 行 分
とっている。
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４．まとめにかえて─評価をどう指導に生かすか─
　本稿では，①実習校からの教育実習評価と学生による自己評価の一致や差異に着目し検証を
試み，②本学の個人評価表と行政機関や他大学の教育実習に関する評価票との比較を行い，今
後の教育実習評価票の在り方を検討し，今後の本学の教育実習評価表を提案したところである。
　教育実習（現場実習）は，教職課程での学びを深化させる貴重な機会であることは明白であ
るが，学生一人ひとりが，教師として求められる資質・能力を高めるために，次の3点を今後
の検討課題としたい。
　1．「教育実習事後指導」で実習校からの教育実習評価や巡回指導者からのコメントを学生
に伝え，自己評価と合致しているかを学生自身に考察させる試みを行いたい。
　2．1をとおして，自己の良いところと不足しているところの振り返りをさせ，明確に言語
化し，「教職実践演習」の授業につなげていきたい。
　3．学生が他者（生徒や教師）との関わりにおいて困らないように，自己表現力を高める取
り組みを，「教科教育法」および「教育実習事前指導」の授業で試みたい。　
